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NEtr, REGIONAL  POLICY  GUIDELINES  AND PRIORITIES (1)
The Commission has drarn up reg'ionaI poLicy guidetines and priorities for the
years ahead and has sent a memorandu.m on the subject to the CounciL. This step
is in response to the CounciI ResoLution of 6 February 1979, which provides
for reEionaL policy to be updated on the basis of the periodic reports on the
sociat and economic situation of the Community regions, the first  of which was
presented by the Commission in January 1981 (2).
As this first  periodic report shows, regionaI dispanities within the Community
worsened during the seventies. The current economic crisis is further
accentuat'ing the factors making for disequiLibrium.  This means that, it  it  is
to remain effective despite the Iimited financiaL resounces avaiLabLe, Community
regionaL poIicy must concentrate  more on the main probtems and its machinery
must be nationatized
In its  Report on the Mandate of 30 May 1980 (3), the Commission estab[ishes the
broad Iines of policy.  The memorandum now adopted fLeshes out these guideIines
and provides a working basis for the revision of the Regiona[ Fund ReguLation.
EmpLoyment :  AbsoLute priority must be given to creating productive jobs in
order to prevent the present disparities between Labour markets in the strong
and weak regions from worsening further as a result of the poputation structure
and the scarcity of jobs in the devetoped regions. Emphasis must therefore be
ptaced on promoting in the weaker regions Labour-intensive industries using
modern technotogies and the services sector.
Productivity :  A major cause of the worsening regional disparities in the
seventies was the growing Lag in the productivity of the weaker regions.  The
regionaL poLicy of the Community and its  Member States should therefore be
more firmty directed towards improving productivity in those regions. Improved
Iiving standards in those regions wiLt be achieved by strengthening their
economic potentiaI and.not simpIy by transferring financiaL resources.
trbbiLisation of indigenous deveLopment potentiaL :  During the present period
of stot.l economic growth, the weaker regions can no longer count on investment
by Large firms from outside the region. Greater effonts must therefore be
made to harness the regionsrown  deve[opment potentia[, including their resources
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rura[ tourism and environmentaL resources  must be expLoited. This rneans,
amongst other things, providing sr.pport in the form of information, research,
technicaL assistance,  market anatysis, business management, etc. and no tonger
sotety in the form of physica[ investment, as is more or [ess the case at the
moment. In this context atL locaI initiatives must be encouraged.
GeographicaL concentration :  bJith l.imited funds to tackte increasingty serious
rri|'|'beineffectuatuntessresourcesar€lmore
nAipdptly ${rgpted. The Commission proposes that assistance under tfre section
bt ttrA neg{blat Fund that i'q, divided into national quotas (currentL>, 957" of the
Fundrs endowment) be even more heavity concentrated in the regions suffering
most from structuraI underdevetopment  (inr;Iuding  GreenLand and the frrench
overseas departments)  .
A much higher proportion of the Fundts resources must be channu,lLed to the section
that is not divided into nationaI quotas (the "non-quota" sectior,) and that
currentty receives onty 5/, of the Fundrs endoument" Operations i;nder this
section witL be Located in regions suffering severe industriat decLine or
adverseLy affected by other Community poticies.
Efficient use of the Communityfs financiaL instrtments :  ERDF operations
Communityts other must be coordinated more cLoseLy with measures under the
financiat instluments -  SociaL Fund, EAGGF Guidance Section, EIB toans and NCI -
and with nationaL initiatives.  For exanple, there shou[d be more integrated
openations in which severat Community  and nationaI financiaL instruments are
harnessed jn a combined attack on complex regional probLems. Two such operations
have atready been launched, in Naptes and Be[fast
Cohesion betwee  -pU-qis-q :
s epa rat€
Community measures do not clash but reinforce one another, they must be planned
together from the outset. If  this cannot be done, or if  it  is already too [ate,
countervail.ing measures must be arranged to attenuate any negative cDnsequences
at regiona[ [eveL. The pres-ent farm prices and narkets poLicy, for rexampLe,
ope.iates. to the advantage of the developed agricu[turaI regions rathrer than the
tess advanced  and thus conflicts with the objectives of regionat poL'icy. This
must be taken into account in any future reappraisat of agricuLturaL poLicy.
Coordination of Community regionaI poticy and national regionaL poLir:ies :
STimunity
poLicy. There is aLready some measure of coordination, but it  must be reinforced.
The Commission proposes three improvements :  1.  The muttiannuaI regionaL
devetopment programmes submitted to the Commission in which the Member States
set out their development  plans for each region nust be made more specific and
functionaL; 2. As regards nationat aid to productive investment, not onty the
aid ceiLing for individuat projects but a[so the totaL volume of aid for a
given region must be in strict proportion to the severity of the prokrtems of
the region and must be assessed not onty in relation to the ]tlember State concerned
but in relation to the Comntnity as a nhote; 3"  ttith regard to oper'ations
under the RegionaI Fundts quota section, the Commission proposes that financiat
aid for individuaL projects should gradual.ty be rep[aced by the co-financing
of nationaI infrastructure investment progranmes and of nationaL aid schemes
for productive investments. The uidespread  adoption of this method, which is
a[ready foLtowed to some extent for operations under the Fundrs non-oluota
section, shou[d enable the Fund to become nore than simpty a financirg agency
and to take on pLanning, pronotional and technical assistance tasks simiLar
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POLITIQUE REG]ONALE :  NOUVELLES oRIENTATIoNS ET PRIoR]TES (1)
La Commission a d6fini les orientations et prioritSs de 1a politique r6gionale
pour 1es ann6es d venir et vient de transmettre  un memorandum A ce sujet
au Conseil. Cette initiative  correspond i  la r6solution du Conseil du
6 f6vrier L979, qui pr6voit de telfes mises A jour de 1a politique r6gionale
sur base du rapport p6riodique sur 1a situation et 1'6volution socio-6cono-
mique de 1a Communaut6,  dont la  Commission avait pr6sent6 1e premier en
janvier 1-981- (2) .
Comme 1e premier rapport p6riodique Ira mis en 6vidence, les disparit6s
r6gionales  dans la  Communaut6 se sont aggrav6es au cours des annSes  7O.
La crise 6conomique actuelle accentue encore les facteurs de d6s6quilibre.
Dans ces conditions, pour rester efficace en d6pit de la limitation des
disponibilit6s  financiEres, la politique rSgionale communautaire doit
se concentrer davantage sur les probldmes les plus importants et doit
rationaliser ses instruments.  r
Dans son rapport sur le Mandat du 30 mai 1980 (3), Ia Commission avait
avanc6 des lignes directrices dans ce sens. Le memorandum qui vient dtGtre
adopt5 maintenant 1es rend plus explicites et constitue une base de discussion
pour pr6parer notamment  1a r6vision du 169lement FEDER.
Emploi : La priorit6  absolue doit 6tre attribu6e A 1a crSation d'emplois
productifs pour 6viter que 1es disparit6s actuelles entre 1es march6s
de travail  des r5gions fortes et des r6gions faibles ne sraggravent encore
sous I'effet  de la structure dSmographique  et des possibilit6s r6duites
de trouver des emplois dans les r6gions d6velopp6es.  I1 convient donc
surtout drencourager dans les rSgions faibles l-es secteurs qui utilisent
des technologies modernes d forte intensit6 de main-droeuvre, ainsi que
les services.
Productivit6 : Lraccentuation des disparit5s r6gionales dans les ann6es
L97O a eu comme cause principale lraccroissement des 6carts de productivit6,
La politique r6gional-b de l-a Communaut5 et des Etats membres doit donc
sroriente.r plds nettement vers lraugmentation de 1a productivit6  dans
les r6gions faibles. LramSlioration du niveau de vie y doit r6sulter dtun
renforcement du potentiel 6conomique  de et non d'un simple transfert de
ressources financidres.
rvlobiLisation du potentieL endogdne de deveioppement: Dans Ia phase ..tr"t[3i33t?tu
6conomique  ralentie,  1es r5gions faibles ne peuvent plus compter comme
auparavant sur des investissements  de grandes entreprises ext6rieures
d 1a r5gion. Il  importe donc de mobiliser davantage le potentiel de
d6veloppement propre des r6gions, y compnis Leur "capitaL humain". Les capa-
cites Iatentes i  It6cheton de La petite et moyenne entreprise, de lrartisanat
et du tourisme rurat, de ressources drenvjronnement doivent 6tre mises en vaLdur.
(1) COM (81) 152 final
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Ceci -imptique, enJre autres,- un soutjen en matjdre drinformation, dr3 fecherche,
drassistance  technique, dranaLyse de march6, de gestion dtentreorisrl, etc.,
et non p[us seulement  en matidre drinvestissement mat6rieIs, comme r:rest
pratiquement Le cas maintenant. Dans ce contexte toutes Ies initiatives  tocaLes
doivent 6tre -encourag6es.
goncentration g6ographi5lg : Devant 1'aggravation  des problEmes et Ia
modicit6 des ressources financidres, lrefficacit6  des politiques rrigionales
ne. pgut 6pre assur6e que par une concentration  des moyens. La Comm:i.ssion
propose donc que le soutien de la section du Fonds r5gional qui es'l:; r5partie
en quotas nationaux ( et qui repr6sente  ar:tuellement  95 % des ressol.lrces
du Fonds) se concentre davantage encore sur les r6gions les plus g:^avement
affect6es par le sous-d6veloppement  strur:turel (y compris 1e Gro6n-.and
et les D.O.M. ) .
Une partie sensiblement  accrue des ressoutrces du IIEDER devra Ftre <:onsacr6e
d fa section qui nrest pas rSpartie en quotas nationaux (nite I'rrorr; quota"),
et qui, ne repr6sente actuellement que 5 % des ressources  du Foncis. Les
interventions  de cette section seront destin6es aux 169ions.
particulidrement affect6es par des problBmes graves de d6clin indus;triel
ou par les effets de certaines politiques communautaires.
glilisation  efficace des instruments connmunautaires : La coordinatjon
aei interventions du FEDER avec celles dee autres instruments financiers
communautaires  (Fonds social, FEOGA-orierrtation,  pr6ts BEI, NIC) et; avec
1es instruments financiers nationaux doit 6tre intensifi6e. Il  fauilra'
par exemple, d6velopper l-es op6rations int6gr6es dans le cadre desquelles
plusieurs instruments financiers communatttaires et nationaux interr,'iennent
ensemble pour la r6sotution de problEmes r6gionaux complexe.s et dorrt deux
ont d6jA 6t6 mises en pratique (Naples, Belfast),,
Coh6rence lntre ia politique r6gionale e! Ies ?utr:eF Politiqugs-conrr.nungtlaires
@le  irnt 6galement des impacts
r6gionaux. Pour assurer que les diff6rentes actions men6es au niveeru communau-
taire nraillent  pas lrune d lrencontre de 1'autre,, mais se soutielliL€rlt
mutuellernent, il  faut veiller  i  1er-rr cohdnence d6s; leur conception. Si
cefa nrest pas ou nrest plus possible, il  faut prdvoir des mesures compensatoi-
res pour att6nuer dr5ventuels effets n6gatifs A lt6chelon r5gional. La
politique actuelle des prix et rnarch6s agrieoles' par exemple, tend A
favoriser plus 1es r6gions agricoles d6velopp6es que 1es rSgions ag,ricoles
faibles et va sinsi A lrencontre des objectifs de la politique r6gionale.
I1 faudra en tenir  compte lors drune r6vision de 1a politique agricole.
Coordination  entre la  Politi onale communau.taire et les
onales nationales : Cette coordination est n6cessaire afin  que les
iff6rentes politiques nationales constituent  un bnsembte avec La poL'itique men6e
au niveau communautairi.  ELLe est dejA prat'iqu6e, nrais doit €tre intensifi6e.  La
Commission. propbse trois  am6Liorations: 1. Rendre pLus pr6cis et opdrrationnets  Les
programmes  pLuriannuels de deveLoppement  169ionaL rQue Ies Etats membres transmet-
tent i  La Commission, et dans LesqueLs iLs indiquent Leurs intentiorrs en mati6re
de d6veLoppement de chaque r6gion. 2. Garantir, en ce qui concerne tes aides natio-
naLes aux investissements productifs, que non seutement Le pLafond cle Lraide par
projet, nais aussi [e voLume g[obat de Iraide par n6gion soit proportionn6 A lfin-
tensit6 des probLdmes 169ionaux et appr6ci6 non seuIement par rapport i  LtEtat con-
cern6 mais par rapport d [a Communaut€.3. Pour [es opdrations du FEIDER dans sa
section sous-quota,  La Commission propose Ifabandon graduet du soutien financier
par projefs individuels et passage au co-financement de programmes t'rationaux
dtinfrastructure et de r6gimes dtaides aux investissements  producti:Fs.
La g6n5ralisation de cette m6ttrode, eui est d6ji  pratiqu6e en parti,a dans
la section hors-quota  du Fonds, devrait permettre au FEDER de d6passer
son r6le exclusif drorganisme de financement et de se voir attribue:n  des
tAches de coqception, de promotion et drassidtance technique, tAches ressem-
blant i  celf es drune I'agence de d6veloppementrt.